















































Science education using natural monuments in Kumamoto Prefecture













































北海道 1 0 0 0 0 0 5 6 54 0 0 3 0 0 32 0 0 89
東北 6 0 0 2 0 0 9 17 171 3 0 30 1 3 114 0 0 322
関東 9 1 1 1 1 0 7 20 267 4 2 23 5 3 73 1 1 379
中部 7 0 0 3 0 2 11 23 291 0 0 57 2 13 217 0 5 585
近畿 15 4 0 12 0 0 2 33 370 18 0 84 14 2 75 0 1 564
中国 3 1 0 2 0 0 5 11 196 5 1 36 1 11 96 0 2 348
四国 1 0 0 1 0 0 5 7 57 0 1 22 0 1 52 1 1 135
九州 11 0 0 2 0 0 12 25 281 0 0 38 1 3 166 1 1 491
（熊本） 1 0 0 0 0 0 1 2 40 0 0 6 1 2 15 0 1 65
沖縄 0 0 0 1 0 0 0 1 41 0 0 11 0 3 32 0 0 87
二都府県以上 1 3 2 6 25 3 3 15 46
定めず 14 14 96 96
小計 54 6 1 27 1 2
72 163
1,753 30 4 307 24 42 968 3 11
3,142





合計 史跡 名勝 天然記念物 合計




通番 種別番号 記念物 種別 名称 所在地
1 1 特別天然記念物 植物 相良のアイラトビカズラ 山鹿市
2 2 天然記念物 植物 藤崎台のクスノキ群 熊本市
3 3 天然記念物 植物 スイセンジノリ発生地 熊本市
4 4 天然記念物 植物 立田山ヤエクチナシ自生地 熊本市
5 5 天然記念物 植物 大野下の大ソテツ 玉名市
6 6 天然記念物 植物 阿弥陀スギ 小国町
7 7 天然記念物 植物 下の城のイチョウ 小国町
8 8 天然記念物 植物 麻生原のキンモクセイ 甲佐町
9 9 天然記念物 植物 竹の熊の大ケヤキ 南小国町
10 10 天然記念物 植物 下田のイチョウ 熊本市
11 11 天然記念物 植物 志津川のオキチモヅク発生地 南小国町
12 12 天然記念物 植物 金比羅スギ 南小国町
13 13 天然記念物 植物 菊池川のチスジノリ発生地 山鹿市
14 14 天然記念物 植物 阿蘇北向谷原始林 大津町
15 15 天然記念物 地質鉱物 布田川断層帯 益城町
16 1 天然記念物及び名勝 地質鉱物 龍仙島（片島） 天草市
17 1 名勝及び天然記念物 地質鉱物 妙見浦 天草市
18 2 名勝及び天然記念物 － 米塚及び草千里ヶ浜 阿蘇市・南阿蘇村
19 1 特別天然記念物 動物 カモシカ 県内生息
20 2 特別天然記念物 動物 タンチョウ 熊本市
21 1 天然記念物 動物 イヌワシ 県内生息
22 2 天然記念物 動物 ゴイシツバメシジミ 県内生息
23 3 天然記念物 動物 ヤマネ 県内生息
24 4 天然記念物 動物 矮鶏 県内飼育


































































































（Inagaki & Omura, 2006）。そして過去7000年間
に少なくとも 4 回の隆起イベントが1000～2000年








































































1 　 北を俯瞰した布田川断層帯（北）と日奈久断層帯（南）の位置を示した3D 近赤外衛星画
像（坂本・木下，2016）























































































































図 3 天然記念物を活用した理科教育の模式図．(a)現在の学校における一般的な教材開発法．(b)地域の特色を生かした教材の開発法．図 3 　天然記念物を活用した理科教育の模式図．（a）現在の学校における一般的な教材開発法．（b）
地域の特色を生かした教材の開発法
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Science education using natural monuments in Kumamoto 
Prefecture
: Utilization of nationally designated natural monument
"Futagawa fault"
Masaya SAKAMOTO
　Natural monuments designated by the Japanese government are strictly obliged to preserve and 
utilize by the Cultural Property Protection Law. Therefore, if appropriate teaching methods of science 
education can be found, it can be used permanently as an educational material familiar to students. In 
addition, since the Act on Cultural Property Protection will be revised in 2019, conservation and 
utilization of cultural properties will become more important in the future. Based on this fact, this 
study considers the natural monument designated by the administration as an educational resource. If 
this proposal is implemented, science education will find the educational value of cultural properties. 
With this proposal, science education will find the educational value of natural monuments attracting 
much more attention. The "Futagawa fault ", the cause of the Kumamoto earthquake in April 2016, 
was designated as a natural monument by the government. This research developed the teaching 
materials for science teaching using this natural monument and exemplified how to use it.
Key words: Natural monument, Futagawa fault, preservation and utilization, region, outdoor learning 
activity
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